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老いを見つめて
──ドラブルの The Dark Flood Rises（2016）一考察──
Climbing to“the Unknown Destination”:




The aim of this article is to examine the vision of twenty-first-century senescence con-
tained in Margaret Drabble’s latest novel, The Dark Flood Rises（2016）, in which many
characters, including the female protagonist Fran Stubbs, are in their seventies or eighties.
Elderly characters in literature have been mostly constrained within certain roles. They
represent a bridge between the past and present, wisdom to balance the innovative with the
old-fashioned, and an incentive for younger people to return to their hometowns. Great-aunt
Drusilla and Mrs. Edlin in Thomas Hardy’s Jude the Obscure（1895）are two characters
who perform these vital roles.
However, owing to increased longevity, old people in the twenty-first century, at least in
developed countries, must consider not only the past and present but also their future or
“late life.”Though for some fortunate few, aging may be a“fascinating journey into the
unknown”（Dark Flood, 20）, late life can at the same time be an uncertain, indeterminate
sphere linked with inhuman devices to postpone death, Alzheimer’s disease and other forms
of dementia, and the sudden ending or“halt”（Dark Flood, 194）．
This article will investigate the vision of senescence reached by Fran Stubbs, using key
phrases―sequence and continuation, severing the past, staircase or ladder, and standstill―as




本稿の目的は、イギリスの作家マーガレット・ドラブル（Margaret Drabble, 1939- ）
の最新作 The Dark Flood Rises（2016，以下 Dark Flood と略す）を取り上げて、「老
い」について分析することにある。
ドラブルは、約 35年前に、第 9作目の小説 The Middle Ground（1980）において、
40歳の女性人物 Kate Armstrong が「中年の危機」（“mid-life crisis,”The Middle
Ground, 9）にはまり込む姿を描いていた。今回、第 19作目の最新作 Dark Flood
（2016）では、70代半ばの女性 Fran Stubbs を通して、「老年の危機」（“end-of-life cri-
ses, Dark Flood, 11）が描かれている。この作品が出版された 2016年にはドラブルの










ドラブルは、Dark Flood に至るまでの 18編の小説の中で、過去・現在・未来とい
う時間軸について、作中人物たちに思考させてきた。例えば、第 5作目の The Water-
fall（1969）では、人生のガイダンスや解明のための手段として過去の文学作品を読
み直し、未来のための新しいプロットと新しい結末を模索しようとした1。また、第
9作目の The Middle Ground（1980）では、主人公 Kate は中年の危機を抱えもつ現在
の苦境から脱し、将来の見通しへの答えを見つけるために過去へと戻っていく。過去
の探求、つまり両親と兄との絆を再考するために、Kate は生まれ育った町ロムリー

























Once, on their travel, lost on a cinder track as they [Bennette and Ivor] circled through
the swirling peaks of the black foot of a volcano, they had seen the strangest of sights :
small, low stone cottage, all alone, planted in the midst of the waves of dark and fro-
zen ash. It was surrounded by a low garden wall, a dry stone wall such as we know
well in England, but the garden blazed with red and orange tropical blossom and
sprouted with spikes of aloe and cactus and giant euphorbia. A stocky old man, naked,
43
his broad back and shoulders towards them, was trundling a wheelbarrow full of weeds
towards a small smoking bonfire. His back was the burned red brown of red clay, he
was Adam, he was the first and last man in Paradise. The red sun was setting, tingeing

















“an old Guanche, a throwback, one of the dispossessed. A figure from the past.










Bennett と Ivor がグアンチェ族の島で“old man”に出会ったように、Fran の友人
で、70代の Jo（Josephine Drummond）は、ケンブリッジの高齢者用に建設された中
世ゴシック風の集合住居 Athene Grange（アテナ館）で、“Old Age”（83）というテー
マに出会う。戦後に創立された大学の出身者 Jo は、毎週の成人向けクラスで、“On





内戦を綴った Bennett Carpenter の著書の索引中に登場する人物、つまり 26歳で戦死
した男の母親であることを発見する。こうして、Bennett の著書の中で母と息子は連
結し、Jo は会ったことのない Bennett とも連結することになる（“reunited,”104）。同
時に、Bennett は、「アテナ館」の居住者で、Jo の友人である Owen England（英文学
者）のケンブリッジ時代からの旧友でもある。Bennett と Owen の絆は“They had a


































「見知らぬ国への魅力的な旅」（“ageing is . . . a fascinating journey into the unknown.”






























on balance she prefers driving restlessly around England, from conference to confer-
ence, from housing estate to housing estate, from sheltered home to sheltered home,
from gadget to gadget, from Premier Inn to Premier Inn, from soft-boiled egg to soft-
boiled egg. She is not ready to settle yet, with a cat upon her knee.（Dark Flood, 24）























Francesca Stubbs stubbornly climbs the many flights of her concrete tower, marking
the new graffiti as she goes. She clenches her teeth tight with fortitude, heaves her bag
wearily from shoulder to shoulder, and counts her way up. Like a child, she encour-
ages herself onwards and upwards with counting and climbing rhymes.（Dark Flood,
104）
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wanted a new place, a new life, 178）を得るためには過去を捨てるという行為も伴うこ






But the view is glorious, the great view over London. She likes to watch the cloud-
scapes assemble from afar, the great galleons of cumulus sailing her way on the ap-
proaching storm ; she likes the red-streaked clouds of evening, the pierced and the torn
caverns beyond the beyond of the everlasting blue, the rents and the gashes and the in-
timations. She endures the lowering blanketed greys of winter, the monotonous dull
skies of February, and waits for the opening drama of the spring. Elevate, sublimate,
transcend, that’s what the view tells Fran.（Dark Flood, 31）
Fran は、薄汚れた高層アパートを得るために、庭付きのフラットを捨てた。上昇す
るために過去が切断されている。この場面は一つの比喩として機能する。友人の Jo
も、息子の Christopher も、Fran の高層アパートを、“a Gothic adventure”（83）、“hor-









は、ロンドンで観劇したベケット（Samuel Beckett, 1906-1989）の芝居の Winnie にも
賛同できない。首まで土の中に埋もれたまま、死の不安に怯え続ける Winnie（ウィ





Bennett と Ivor もランサローテ島で快適な住まいを手に入れたが、同時に英国に帰
国するという選択肢も捨てていた。スペインの不動産市場の暴落のために、彼らの帰




















老齢期において「人は死へと登ってゆく」（“climbing towards death in naked joy,”Sar-
ton, After the Stroke, 128）と表現して、登るという能動的な用語で死を表現したが、
Dark Flood でも、死者と生者の 2つの領域にまたがって生きるのが老齢期の豊かさ
であり特権であるという考え方が見られた。住まいはそこで生活をする人々だけでな
く、死者との連想によっても暖められるという考え方は、本稿の第 1章で見たよう
に、Bennett と Ivor の住居にも表象されていた。また、本稿の第 2章で眺めたよう
に、老年期は未知なる領域への冒険であるとの肯定的な把握は、英国中を車で走り回
る Fran の動的な生き方の中で強調されていた。Fran はネコを膝に抱いた生活などし
たくないと言っていた。




まず、Paul Scobey（Fran の 40代半ばの同僚）の伯母 Dorothy の例を取り上げてみ
よう。認知症の Dorothy は高齢者用の養護施設に居住しているが、Fran は Paul の頼






Longevity has fucked up our pensions, our work-life balance, our health services, our







めの Sheila という女性がいた。彼女は、成人クラスで習ったイェーツ（W. B. Yeats,
1865-1939）の詩 ‘A Dialogue of Self and Soul’ の第一行目に出てくる「古い螺旋階段」











A life has a destination, an ending, a last saying. She is perplexed and exercised by the
way that now, in the twenty-first century, we seem to be inventing innumerable ways
of postponing the sense of arrival, the sense of arriving at a proper ending. Her inspec-
tions of evolving models of residential care and care homes for the elderly have made
her aware of the infinitely clever and complex and inhumane delays and devices we
create to avoid and deny death, to avoid fulfilling our destiny and arriving at our desti-
nation. And the result, in so many cases, has been that we arrive there not in good
spirits, as we say our last farewells and greet the afterlife, but senseless, incontinent,
demented, medicated into amnesia, aphasia, indignity. Old fools, who didn’t have the




Christopher に言ったことがある（Dark Flood, 298 ; Small, 53）6。Christopher の恋人で
ある、エジプト系イギリス人の Sara Sidiqi は 38歳の若さで医療的な判断ミスのため
に突然死した。若くして死ぬことは残酷なことではあるが、それでも、若死にするこ
とで人は老いを回避できると言い切るほどに、Fran にとって、老いとは、総じて
「ヘドの出るおぞましきこと」（Dark Flood，“it’s a fucking disaster,”218）であった。
同時に、老齢にあっては、死は不本意に延期もされるが、死は容赦なく唐突に人を
襲う。老人が人生を肯定し、“a new place, a new life”（178）を求めたとしても、老















203, 217）は、友人 Jo の寸断された生命と連結される。水による行き止まりのイ
メージは、次の訪問地のランカシャーの街ブラックプール（Blackpool）、つまり黒い
水溜まり（下水）とも連結され（“supreme ugliness,”302, 318）、補強されている。ド






死」（“the heroic death,”Dark Flood, 4）でもあった。
She [Jo] hadn’t even had time to say goodbye. Fran has tried to get her mind around
the abruptness of Jo’s leaving, but it’s hard. She tells herself that Jo had died the per-
fect death, but that puts the burden of living squarely back on her. She’s got to keep
going. There’s nothing else to do. You keep going until you can’t go any further. And













It’s been a very long two months. She’d been a lot younger, two months ago. She’d
been walking steadily on a plateau, for years, through her sixties into seventies, but
now she’s suddenly taken a step down. That’s what happens. She knows all about it.
She’s been warned many times about this downwards step, this lower shelf. It’s not a
cliff of fall, but it’s a descent to a new kind of plateau, to a lower level.
54
（Dark Flood, 319）
この下降のイメージは、ブラックプールのホテル Premier Inn のレストランで出会っ
た 4歳の少年へと連結されていく。少年が遊ぶおもちゃのレーシングカーはテーブル
の上、メニューの上、皿の上、チャパティの上、そしてテーブルの端まで走って、





It’s a small moment, but it will see her more cheerfully on her way, in the morning, to






小説のタイトルとなっている“dark flood rises”は、D. H. ロレンス（D. H. Law-
rence, 1885-1930）の晩年の詩 ‘The Ship of Death’ から引用した一節であるが、“rise”
という用語はドラブルが好んで使う単語でもある。第 9作目の The Middle Ground
（1980）の最終場面では、Kate が階下のホームパーティに降りていく時に、“She















２ 拙論「ホームカミング－ドラブルの The Middle Ground における過去」309-318.
３ 拙論「ドラブルの“the new ‘her-story’”－The Red Queen : A Transcultural Tragi-
comedy（2004）考」1-22.
４ 拙論「母と娘の関係－Margaret Drabble の Jerusalem the Golden（1967）一考察」






23）。The Middle Ground（1980）出版以降、ドラブルは、G. エリオット的な小
説を目指して執筆しているように思われる。
６ ドラブルは、Dark Flood のあとがきの謝辞の中で、この小説を完成させるにあ
たって、老いを哲学と文学から解釈・分析した Helen Small の研究書 The Long
Life（2007）から知的刺激を受けたことを伝えている（Dark Flood, 327）。
７ Helen Small は、75歳以上の高齢者における死亡率の減少について言及してい
る。この現象は、高齢期における“plateau-effect”（プラトー現象）として表現さ
れている。ドラブルは、高齢期におけるこの進化理論から影響を受けて、小説中
で言及したようである（Small, 249-250 & 271）。




で老後を迎えたこと、Fran, Claude, Simon のそれぞれの死、Owen が彼らより長
生きしていること、Fran の娘 Poppet の様子、息子 Christopher とセネガルの青年
Ishmael が亡き Sara の果たせなかったプロジェクト（アフリカから海を渡る移民
のドキュメンタリーフィルムの作成）を実現させようとカナリア諸島からクルー
と共に旅立ったこと等が淡々と短く語られている。この小説の書評を書いた
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